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STATISTICAL OBSERVATIONS ON OUT-PATIENTS, 
IN-PATIENTS AND OPERATIONS AT THE UROLOGICAL 
DEPARTMENT OF TAKAYAMA RED CROSS HOSPITAL 
(FROM MAY, 1978 TO DECEMBER, 1979) 
Minoru KANEMATSU 
From the Department of Urology, Takayama Red Cross Hospital 
(Director: M. Kanematsu) 
Shunsuke SAKAI and Yukimichi KAWADA 
From the Department of Urology, Gifu University School qf Medicine 
(Director: Prof. T. Nishiura, M. D.) 
Statistical observations of 1505 out-patients, 169 in-patients and 156 operations revealed the 
following results; 
1) According to our classification of out-patients, infections were most frequent (505 cases or 33.6%), 
followed by urogenital tumors (256 cases or 17.0%), urolithiasis (180 cases or 12.0%) and others. 
2) Among the diseases of in-patients, urogenital tumors (71 cases or 42.0%) and urolithiasis (36 cases 
or 21.3%) were predominant. 
3) Of the 156 operations, the representative operations were TUR-Bt, cryoprostatectomy and or-
chidopexy. 
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外来患者の検討




年 月 男 女 計
’78 5 12 8
  6 32 9
  7 71 33
  8 69 32
  9 68 35
  10 56 27
  11 39 23
  12 44 27
’79 1 44 24
  2 50 25
  3 45 28
  4 36 17
  5 45 36
  6 64 33
  7 52 41
  8 67 40
  9 48 21
  10一 46 25
  11 41 27





























 院  内    462







疾 患 名 男 女 月
計9645411505
Table 2．外来新患数の年齢・性別頻度
先  天  異  常
感   染   症
腫       瘍
尿  路  結  石
尿流通過障害ならびに
機能障害
外        傷
その他の男子性器疾患
年 齢  男  女  計
O－9 178 50 228
10一一19 75 36 111
20一一29 103 107 209
30一一39 102 80 182
40一一49 123 84 207
50－59 103 77 180
60・一一69 115 61 176
70一一79 135 38 173
80一一89 27 7 34
















  ス チ ン尿
  尿 酸 血
 ツシング症候群
  経 性 頻 尿
子宮癌膀胱浸潤
膀  胱  膣  痩
膀 胱 直 腸 痩
尿管皮膚痩術後
尿        轟
轟   丸   痛



























































































































Table 7． 腫 瘍
疾 患 名 男  女  計
腎 腫 瘍    2
腎孟腫蕩   0
尿管腫瘍   3
膀胱腫瘍   17
前立腺肥大症  202
前立腺癌  4
睾丸腫瘍   4
尿道カルンケル  一
















計 234 22 256




























































































































疾  患  名  男  女  計
疾 患 名 患者数
水  腎  症





尿 道 狭 窄
尿  道  脱
尿 道 憩 室
尿  失  十
夜  尿  症
12 3 15
2   1  3
2   0  2
3  3  6
29 12 41
7  0  7
8 3 11
0   2  2
0   2   2


















種 類  男  女  州













一 4 40   1  1
9   0   9
2  －   2
12 8 20
35 21 56
計 87 57 144
Table 10．外 傷















































































































疾  患  名 男  女  計






































尿   管
膀   胱
尿   道




































































































































20 17 （ee．O ％）
41 30 （732 ”）
104 47 （45．2 ”）
101 31 （30．7 ”）
103 33 （32．0 ”）
83 28．（33．7 t，）
62 10 （16．1 t，）
71 20 （28．2 r．）
小計 585216（36．9％）
’79 1 68
  2    75
  3    73
  4    53
  5    81
  6    97







1 （ 5．0 ％］）
1 （ 2．4n）
13 （12．5 m）
6 （ 5．9 t，）
8 （ 7．8 ，t）
5 （ 6．0 ”）
IO （16．1”）
5 （ 7．0”）
49 （ 8．4 9．）
23 （33．8 ％） 7 （IO．3 ％）
23 （30，7” ） 8  （10．7 ”）
18 （24．7”） 12 （16．4 ”）
13 〈24．5・ t， ） 7 （13．2 ”）
33 （40．7．” ） 10 （12．3 ”）
27 （27，8” ） 12 （12．4 ，・・）




71 19 （26．8 n）
os’ 15 （22．1 ” ）


















































     （AC）の外来新患数におげる比率の推移



















78，5 ”・“ 78．12 391
79．1 ’v 79，6 284
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